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السش ناا الع ةلميا الكوةيَّا ا  شونة امل ةلك وعيمقته مبكصده
أ .عبد اجمليد ةصهوج العنـسي*
تاريخ قبول البحث0317/13/17 :م

تاريخ وصول البحث0317/7/03 :م

ة ةلخص

تناولت الدراسة البحث في اإلشارات العممية الكونيَّة ،الواردة في سورة الممؾ ،ومدى عبلقتيا بمقصد
السورة ،حيث َّ
أكدت ِّ
الدراسة َّ
أف ىذه اإلشارات جاءت موافقة لمقصد السورة الرَّئيس ،ومرتبطةً بو ارتباطاً
ِّ
ِ
باستخراج اإلشارات العممية الكونية في السورة ،وبياف دالالتيا ومعانييا ،وعرض
ومعززة لو؛ وذلؾ
وثيقاً،

التوصؿ لمقصد السورة ،واستنباط
ُّ
ثـ
أقواؿ المفسريف فييا ،والوقوؼ عمى التفسير العممي لئلشارة ،ومف َّ

العبلقة بينو وبيف اإلشارات فييا.

الكممات الدَّالَّة :سورة الممؾ ،التفسير ،اإلعجاز العممي.

Abstract
This study tackles the cosmos scientific indications which were mentioned in Surat
al-Mulk, and how extant they are connected to the Surah's aim. In fact there are many
indications in this sense, the researcher has extracted them from the text, and he gave
their indications and meanings, the Interpreters' opinions on it, and to give the scientific
interpretations of them.
After that the researcher has clarified the aim of the chapter and the relationship
between it and the scientific indications mentioned there.

املكدةا.

الحمد هلل رب العالميف ،والصبلة والسبلـ عمى َّ
األم ِّي األميف ،المبعوث رحمة لمعالميف ،وعمى آؿ بيتو الطَّاىريف،
النبي ِّ
الغر المياميف ،ومف تبعو بإحساف إلى يوـ ِّ
أما بعد:
وصحابتو ُّ
الديفَّ ،

فقد َّ
ٍ
إعجاز بياني ،وتشريعي ،وتاريخي ،وبأخباره الغيبيَّة،
تحدى اهلل  اإلنس والجف بالقرآف الكريـ ،بما فيو مف
ض ُي ْم لِ َب ْع ٍ
اجتَ َم َع ِت ِْ
َن َيأْتُوا ِب ِمثْ ِل َٰى َذا ا ْلقُْر ِ
ض
س َوا ْل ِج ُّن َعمَ ٰى أ ْ
ون ِب ِمثْمِ ِو َولَ ْو َك َ
آن ََل َيأْتُ َ
قاؿ تعالى :قُ ْل لَِئ ِن ْ
ان َب ْع ُ
اْل ْن ُ
ير :ٛٛ[اإلسراء].
ظَ ِي ًا

ٍ
عصر مف العصور ،حتى يرث اهلل  األرض وما عمييا ،وقد امتاز ىذا
وما يزاؿ القرآف الكريـ معج اًز لؤلمـ في كؿ
ِّ
متحديًا
العصر بثورة عمميَّة ىائمة ،في شتَّى المياديف واألُفؽ ،فجاء القرآف الكريـ بإعجازه العممي -الذي فاؽ العمـ الحديث –

ومعج اًز لعمماء العصر.

ومف أشكاؿ اإلعجاز العممي في القرآف الكريـ :اإلشارات العمميَّة والكونيَّة المبثوثة في آياتو ،وقد أخذ أىؿ العمـ

يبحثوف عف ماىية ىذه اإلشارات العممية ،التي أشارت إلييا اآليات الكريمة ،دوف البحث عف العبلقة بينيا ،وبيف مقصد
السورة العاـ التي ذكرت فييا.
* باحث.
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وقد جاء في سورة الممؾ ،إشارات عمميَّة كونيَّة سماويَّة َّ
عدة ،وأخرى أرضيَّة ،ودراستي ىنا ،ستكوف في البحث عف
المناسبة المطيفة ،والعبلقة الحميمة بيف تمؾ اإلشارات ،ومقصد السورة الكريمة .واهلل الموفؽ.
ةشك ةلا الدناشا.

جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف األسئمة اآلتية:

األول :ما اإلشارات العممية الكونيَّة التي حوتيا سورة الممؾ؟

الثاني :ما مقصد سور الممؾ وعمودىا الرئيسي؟

الثالث :ما أقواؿ المفسريف المتقدميف والمتأخريف في تفسير اإلشارات العممية الكونيَّة في سورة الممؾ؟
الرابع :ما عبلقة مقصد سورة الممؾ باإلشارات العممية الكونيَّة فييا؟
أهداف الدناشا.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى:

أوَلً :استخراج اإلشارات العممية الكونيَّة في سورة الممؾ.

ثانياً :الوقوؼ عمى مقصد سور الممؾ.

ثالثاً :بياف أقواؿ المفسريف المتقدميف والمتأخريف في تفسير اإلشارات العممية الكونيَّة في سورة الممؾ.

رابعاً :الكشؼ عف العبلقة بيف مقصد سورة الممؾ واإلشارات العممية الكونيَّة فييا.
ةنه الدناشا.
تعتمد ىذه الدراسة عمى ثبلثة مناىج:

أوَلً :المنيج اَلستقرائي :حيث سيقوـ الباحث باستقراء اإلشارات العممية في سورة الممؾ.
ثانياً :المنيج التحميمي :حيث سيقوـ الباحث بتحميؿ دالالت اإلشارات لُ َّ
غوياً ،والمقارنة بيف أقواؿ المفسريف في اإلشارات،
والتفسير العممي ليا.

ثالثاً :المنيج اَلستنباطي :حيث يستنتج الباحث العبلقة بيف مقصد السورة واإلشارات العممية التي وردت فييا.
الدناش ا الص بكا.

أوَلً :رسالة دكتوراه لمطالب :راجي محيسف اليبلالت" بعنواف "العبلقة بيف مقاصد السور واإلشارات العممية فييا" "الجزء

الثبلثوف أنموذجاً" وتمت مناقشتيا في الجامعة األردنية – قسـ أصوؿ الديف ،وكانت دراستو في الجزء الثبلثيف فقط .لـ
أطَّمع عمى دراسة عممية أفردت البحث في موضوع العبلقة بيف مقصد سورة الممؾ واإلشارات العممية فييا.

خطا الدناشا.

وجاءت ِّ
المتضمنة َّ
لمنتائج.
ثـ الخاتمة
ِّ
الدراسة في مقدمة ،وثبلثة مباحثَّ ،

المبحث األول :اْلشارات العمميَّة الكونيَّة السماويَّة في السورة .وفيو ثالثة مطالب.
المطمب األول :السماوات السبع الطِّباؽ.
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المطمب الثاني :نفي الفطور عف السماوات.

المطمب الثالث :زينة السماء وحرسيا.

المبحث الثاني :اْلشارات العممية الكونيَّة األرضيَّة .وفيو أربعة مطالب.
المطمب األول :تذليؿ األرض.

المطمب الثاني :الخسؼ والمور.

المطمب الثالث :الريح الحاصب.
المطمب الرابع :غور الماء.

المبحث الثالث :مقصد سورة الممك وعالقتو بإشاراتيا .وفيو مطمبان.
المطمب األول :مقصد سورة الممؾ.

المطمب الثاني :العبلقة بيف مقصد سورة الممؾ واشاراتيا.
املبخث ادرول:

السش ناا الع ةلميَّا الكوةيَّا الصم ويَّا ا  الصونة .وفيه ثيمثا ةط لب:
املط ةلب ادرول :الصم واا الصبع الطِّب ق.
ق س ْبع سماو ٍ
ِ
ات ِط َباقًا ۖ َما تََر ٰى ِفي َخ ْم ِ
الر ْح َٰم ِن ِم ْن تَفَ ُاو ٍت ۖ فَ ْار ِج ِع
ق َّ
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالى :الَّذي َخمَ َ َ َ َ َ َ
صَر َى ْل تََر ٰى ِم ْن فُطُ ٍ
ور :ٖ[الممؾ].
ا ْلَب َ
أوَلً :معنى اْلشارة.

صحيح واحد ،وىو ُّ
يدؿ عمى
األصؿ الثبلثي مف كممة (طباقا) ىو (طبؽ) ،يقوؿ ابف فارس" :الطاء والباء والقاؼ أص ٌؿ
ٌ
غطيو .ومف ذلؾ َّ
ِّ
ِ
طَبؽ لمثاني"(ٔ).
الطَبؽ .تقوؿ :أطب ْقت
الشيء عمى الشيء ،فاألوؿ َ
وضع شيء مبسوط عمى مثمو حتى ُي َ
َ
(ٕ)
ِّ
ضيا بعضا ،أَي :بع ِ
ِ
باؽ :س ِّمي ْ ِ ِ
طَبؽ َعمَى َب ْع ٍ
ؽ َب ْع ٍ
ض"
ضيَا ُم ْ
ضَ ،وِق َ
ض َيا فَ ْو َ
يؿ :ألَف َب ْع َ
طابقة َب ْع َ َ ْ ً
لم َ
والسماوات الط ُ ُ َ
َْ
ت ب َذل َؾ ُ
ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

جاءت أقواؿ المفسريف متقاربة في تفسير معنى الطباؽ ،فأكثرىـ قالوا :طبقا عمى طبؽ يعني :بعضيا فوؽ بعض،

كؿ سماء مقبية عمى األخرى ،وسماء الدنيا كالقبة عمى األرض(ٖ) ،وقاؿ بعضيـ بأنيا مطابقة بعضيا فوؽ بعض ،مف

(ٗ)
ثـ تساءؿ ابف كثير عف كيفيَّة
طابؽ النعؿ إذا خصفيا طبقاً عمى طبؽ  ،بمعنىَّ :أنيا متشابية ،ال يوجد بينيا اختبلؼَّ .

ىذه الطباؽ ،فقاؿ" :وىؿ ىف متواصبلت بمعنى أنيف عمويات بعضيف عمى بعض أو متفاصبلت بينيف خبلء ،فيو قوالف:

أصحيما الثاني كما دؿ عمى ذلؾ حديث اإلسراء وغيره"(٘) .وممكف أف ُيجمع بيف األقواؿ ،بأف ُيقاؿ :إَّنيا طباقاً بعضيا
فوؽ بعض ،وكذلؾ ىي متشابية في شكميا وزينتيا ونجوميا وأقمارىا ،وغير ذلؾ.
ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.

جاء ذكر السماوات السبع في القرآف الكريـ في سبع آيات( ،)ٙوتكرار اإلشارة إلى سبع سماوات في سبع آيات ال بد

أف يكوف لو قصد ،ال مجرد التعبير عف التعدد.
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ووصؼ (طباقًا) معناه متطابقة حوؿ ٍ
مركز واحدُ ،يغمِّؼ الخارج منيا الداخؿ فييا ،وليست طباقًا بمعنى طبقات بعضيا
فوؽ بعض ٍ
تصورىا بعضيـ مف قبؿ ،فالسماء الدنيا محيطة باألرض إحاطة قشرة البيضة بيا ،وكذلؾ السماء
بييئة أفقيَّة كما َّ
الثانية محيطة باألولى ،والثالثة محيطة بالثانية ،وىكذا جميع السماوات(.)ٚ

واننا في زمف العمـ والتقنية الذي نعيشو اليوـ ،ال ندرؾ مف السماوات السبع إال جزءاً محدوداً مف السماء الدنيا ،والنجوـ
ق المَّ ُو س ْبع سماو ٍ
ات
ىي وسيمػ ػ ػة اإلنساف؛ لمتعرؼ عمى الجزء المدرؾ مف الكوف .ومف قولو تعالى :أَلَ ْم تََرْوا َك ْي َ
ف َخمَ َ
َ َ ََ َ
الشم ِ
اجا ٔٙ-ٔ٘[نوح] يتضح لنا أف السماوات السبع متطابقة حوؿ مركز واحد،
ِطَبا ًقا * َو َج َع َل ا ْلقَ َمَر ِفي ِي َّن ُن ًا
س سَر ً
ور َو َج َع َل َّ ْ َ

يغمؼ الخارج منيا الداخؿ ،واال ما كاف جميع ما في السماء الدنيا واقعاً في داخؿ باقي السماوات ،فيكوف كؿ مف الشمس
والقمر واقعيف في جميع السماوات السبع.

ويقدر قطر الجزء المدرؾ مف الكوف بأكثر مف عشريف ألؼ مميوف(أي عشريف بميونا) مف السنيف الضوئية ،وتقدر السنة

الضوئية بنحو (٘ )ٜ.مميوف مميوف (تريميوف) كيمو متر.

ويحصي عمماء الفمؾ بالجزء المدرؾ مف الكوف مئتي ألؼ مميوف مجرة مف أمثاؿ مجرتنا (درب التبانة) ،بعضيا أكبر،

وبعضيا أصغر منيا ،وتبدو المجرات بييئة كروية كفقاعة اليواء ،ومجرتنا عمى ىيئة قرص مفمطح يبمغ قطره مئة ألؼ سنة

ضوئية ،ويبمغ سمكو عشر ىذه القيمة (أي عشرة آالؼ مف السنيف الضوئية) ،وفييا نحو التريميوف نجـ كشمسنا (ألؼ بميوف

أو مميوف مميوف نجـ) ،وكما أف لشمسنا توابع ،فبالقياس البد أف يكوف لكؿ نجـ كذلؾ توابع.
()ٛ

وىذا الجزء المدرؾ مف الكوف مستمر في االتساع

منذ لحظة الخمؽ األولى لمكوف ،والى أف يشاء اهلل ،وذلؾ بمعدالت

فائقة ،تتباعد بيا المجرات عف مجرتنا (درب التبانة) وعف بعضيابعضاً ،بسرعات تكاد تقترب أحيانا مف سرعة الضوء (المقدرة

بنحو ثبلثمئة ألؼ كيمو متر في الثانية) ،وعمى ذلؾ ،فإننا كمما طورنا مف أجيزة الرصد والقياس ،وجدنا ىذا الجزء مف أطراؼ

الكوف المدرؾ ،قد تباعد واختفى عف إدراكنا ،ولذا ،فإف اإلنساف سوؼ يظؿ محصو ار في حيز محدد مف السماء الدنيا ،عاج از
()ٜ

فسبحاف اهلل -الخالؽ العظيـ -الذي قاؿ في محكـ آياتو:

كؿ العجز ،عف إدراؾ حدود السماء الدنيا ،فضبلً عما فوقيا.
اىا ِبأ َْي ٍد وِا َّنا لَم ِ
ثـ يأتي اآلف العمـ التَّجريبي -بعد ىذه َّ
المدة الطويمة -فيكشؼ
ون[لذارياتَّ ،]ٗٚ :
َ و َّ
اء َب َن ْي َن َ
وس ُع َ
َ
الس َم َ
ُ
صدؽ ما نزؿ بو الوحي.
املط ةلب الث ةي :ةفي الفطون عن الصم واا.
ق س ْبع سماو ٍ
ِ
ات ِط َباقًا ۖ َما تََر ٰى ِفي َخ ْم ِ
الر ْح َٰم ِن ِم ْن تَفَ ُاو ٍت ۖ فَ ْار ِج ِع
ق َّ
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالى :الَّذي َخمَ َ َ َ َ َ َ
ص َر َى ْل تََر ٰى ِم ْن فُطُ ٍ
ور :ٖ[الممؾ].
ا ْل َب َ
أوَلً :معنى اْلشارة.

"وانفطر الثَّوب َّ
انشؽ .وتََفطَّ ِ
رت الجبا ُؿ واألرض :انصدعت.
وتفطر ،أيّ :
ْ

الفطور من اْل َف ْطر :وىو ِّ
الش ُّ
طَر
طَرهُ فَ ْان َف َ
ؽُ ،ي َقا ُؿَ :ف َ
ُ
(ٔٔ)
َّ
َّ
ويتمزؽ.
يتصدع ويتشقؽ
ويطمؽ االنفطار عمى كؿ شيء
وتفطرت يده ،أي :تَ َشقَّقَت".
(ٓٔ)

ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

جاءت التفاسير مبيِّنة لآلية الكريمة ،بالمعنى المغوي لبلنفطار ،قاؿ الخازف وغيره" :ىؿ ترى مف فطور ،أي :مف شقوؽ
(ٕٔ)

وصدوع"

وأضاؼ ابف الجوزي لفظة أخرى ،وىي عدـ الفروج(ٖٔ) .ويكاد يكوف إجماع مف المفسريف عمى ىذا المعنى ،مع
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(ٗٔ)

اختبلؼ بسيط في األلفاظ

ودلؿ ابف عاشور عمى إحكاـ خمؽ السماء ،ودقَّة حبكيا ،بفناء الكوف عند انفطار السماء ،قاؿ:

"ال يسعؾ إال أف تعترؼ بانتفاء الفطور في نظاـ السماوات فتراىا ممتئمة محبوكة ال ترى في خبلليا انشقاقا ،ولذلؾ كاف
(٘ٔ)

انفطار السماء وانشقاقيا عبلمة عمى انقراض ىذا العالـ ونظامو الشمسي"
ط َر ْت :ٔ[االنفطار].
االنشقاؽ] ،وقولو :إِ َذا َّ
اء ا ْنفَ َ
الس َم ُ

اء
وىذا في قولو تعالى :إِ َذا َّ
الس َم ُ

ت:ٔ[
ا ْن َ
شقَّ ْ

ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.

ظنوا َّ
عندما بدأ العمماء باكتشاؼ الكوفُّ ،
بأنو مميء بالفراغ ،ولكف بعدما تطورت معرفتيـ ،وجدوا أف السماء بناء

محكـ التشييد ،دقيؽ التماسؾ والترابط ،وليست فراغاً كما كاف يعتقد ،وقد ثبت عممياً ،أف المسافات بيف أجراـ السماء مميئة

بغبللة رقيقة جداً مف الغازات التي يغمب عمييا غاز اإليدروجيف ،وينتشر في ىذه الغبللة الغازية بعض الجسيمات المتناىية

في الصغر مف المواد الصمبة عمى ىيئة غبار دقيؽ الحبيبات ،يغمب عمى تركيبو ذرات مف الكالسيوـ ،والصوديوـ ،والبوتاسيوـ،
والتيتانيوـ ،والحديد باإلضافة إلى جزيئات مف بخار الماء ،واألمونيا ،والفورمالدىايد ،وغيرىا مف المركبات الكيميائية.

وباإلضافة إلى المادة التي تمؤل المسافات بيف النجوـ ،فإف المجاالت المغناطيسية تنتشر بيف كؿ أجراـ السماء؛

لتربط بينيا في بناء محكـ التشييد ،متماسؾ األطراؼ ،وىذه حقيقة لـ يدركيا العمماء إال في القرف العشريف ،بؿ في العقود
المتأخرة منو.

وقرر العمماء أف الكوف مميء بالمادة العادية المرئية ،والمادة المظممة التي ال تُرى ،أي :ال وجود لمفراغ أو الشقوؽ أو
َّ

الفروج فيو.

وفي مطمع األلفية الثالثة دخؿ عمـ الفضاء عص اًر جديداً باستخداـ السوبر كومبيوتر( ،)ٔٙعندما قاـ العمماء برسـ

مخطط لمكوف ثبلثي األبعاد ،وقد كانت النتيجة اليقينية التي توصؿ إلييا العمماء :ىي حقيقة أف كؿ شيء في ىذه الكوف

بناء محكماً.
يمثؿ ً
وعمماء الفمؾ اليوـ ،يطمقوف عمى مادة الكوف مصطمح (النسيج الكوني) ،فإذا نظرنا إلى الكوف مف الخارج ،رأينا نسيجاً

رائعاً متماسكاً ،ومحبوكاً بدقة فائقة ،يتألؼ مف آالؼ المبلييف مف المجرات والغبار الكوني ،وأشياء يعجز العمـ حتى اآلف عف
ِّ
المتأخرة في مجاؿ عمـ الفمؾ والفيزياء الفمكيَّة( )ٔٛفسبحاف اهلل الذي بنى فأحكـ البناء،
إدراكيا( ،)ٔٚوىو ما أثبتتو الدراسات

َّ
صَر َى ْل
مرة بعد َّ
وتحدى الخمؽ – بكؿ إمكانيَّاتيـ  -أف يجدوا خمبلً أو عيباً فيو ،ولو أداموا النظر َّ
مرة ،قاؿ تعالىَ  :ف ْار ِج ِع ا ْلَب َ
رب السماء في قولو :ي ْن َقمِ ْب إِلَ ْي َك ا ْلبصر َخ ِ
ور :ٖ[الممؾ] ،و َّ
تََر ٰى ِم ْن فُطُ ٍ
النتيجة معمومة ،كما وصؼ ذلؾ ُّ
اسًئا َو ُىَو َح ِس ٌير
َ
َ َُ
[ٗ :الممؾ] كميؿ حقير ،ال يرجع بشيء.

املط ةلب الث لث :زينا الصم ء وحرشه .

مشي ِ
اىا رج ِ
اط ِ
اء ُّ
َعتَ ْد َنا لَ ُي ْم
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالىَ  :ولَقَ ْد َزيََّّنا َّ
ين ۖ َوأ ْ
وما ل َّ َ
صاِب َ
الد ْن َيا ِب َم َ
الس َم َ
يح َو َج َع ْم َن َ ُ ُ ً
الس ِع ِ
ير :٘[الممؾ].
اب َّ
َع َذ َ
أوَلً :معنى اْلشارة.

جاء في ىذه اإلشارة لفظاف اثنافِّ :
(الزينة) و(الرجـ).
فالزينة مف "(زيف) الزاء والياء والنوف أص ٌؿ صحيح ُّ
نقيض َّ
ِّ
الش ْي ِف .وا ّلزينة
يدؿ عمى ُحسف الشيء وتحسينو"( .)ٜٔوى ػو
ُ
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جامع ل ُك ِّؿ ما يتزّيف بو ،يقاؿ :زانو الحسف ،يزينو َزْينا .و ِ
ت(ٕٓ) .ومف ذلؾ قولو تعالى:
ازدانت
ت وتََزيََّن ْ
بعشبِيا ،و َّازيََّن ْ
ُ
ُ ُْ
األرض ُ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ٍ
َّ
َّ
ِ
َّ
ِ
ِ
ِ
ُّ
ين :ٔٙ[الحجر].
ر
اظ
من
ل
ا
اى
َّن
ي
ز
و

:
تعالى
وقولو
،
الصافات]
:
ٙ
[

ب
اك
و
ك
ل
ا
ة
ن
ي
ز
ب
ا
ي
ن
الد
اء
م
الس
ا
َّن
ي
ز
إَِّنا َ
ََ َ
َ
َّ َ َ ْ َ
َ ََْ
احد يرِجع إلى ٍ
الرْمي بالحجارة ،ثـ يستعار ذلؾ"(ٕٔ).
وجو واحد ،وىي َّ
َّ
أما الرجـ مف "(رجـ) الراء والجيـ والميـ أص ٌؿ و ٌ

ِ ِ
جوـ ،ومف ذلؾ ُّ
وـ َّالتِي ُي ْرَمى بِيَا(ٕٕ) .يقوؿ الراغب
مما ُيرج َـ بِوَ ،واْل َج ْمعُ ُر ٌ
أي :ممكف أف يكوف الرجـ بالحجارة أو بغيرىا َ
الن ُج ُ
مشي ِ
اىا رج ِ
اط ِ
ين :٘[الممؾ]"(ٖٕ).
وما ل َّ َ
األصفياني" :وقاؿ في ال ّشيبَ  :و َج َع ْم َن َ ُ ُ ً
ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.
جعؿ اهلل النجوـ -عمى اختبلفيا في النور والضياء -زينة لمسماء وجماال ونورا؛ فإنو لوالىا لكانت السماء سقفا مظمماً،

(ٕٗ)
بالسرج ،ولكفّ ،أنى
ال حسف فييا وال جماؿ " .فقد ُزينت السماء بكواكب مضيئة بالميؿ ،كما يزّيف الناس منازليـ ومساجدىـ ّ
(ٕ٘)
أما كونيا رجوماً لمشياطيف ،فيرى بعض المفسريف ،أف المصابيح التي زّيف اهلل بيا
لسرج الدنيا أف تكوف كسرج اهلل؟" و َّ

السماء الدنيا ،ال تزوؿ عف مكانيا ،وال يرجـ بيا ،بؿ ،ينفصؿ مف الكواكب شياب ُيرجـ بو الجنى( .)ٕٙوىذا ٍ
"جار عمى طريقة
ّ
()ٕٚ
إسناد عمؿ بعض الشيء إلى جميعو ،مثؿ إسناد األعماؿ إلى القبائؿ؛ ألف العامميف مف أفراد القبيمة"
ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.
مف المسمَّـ بو أف الكوف مميء بالدخاف ،والدخاف بو الغاز والتراب الذي تتشكؿ منو النجوـ ،والتراب عبارة عف ذرات
مف الكربوف والسيميكوف ،وقد صُّورت كسدـ وسحب منتشرة في جميع أرجاء الكوف ،والسدـ ىي أجنة لنجوـ جديدة .وجميع
تبرد ،وأوؿ ما تشكؿ منو النجوـ .والقرآف يقرر ،بأف السماء
عمماء الفضاء يقرروف أف الكوف كاف وما زاؿ مميئاً بغاز حار ،ثـ َّ
وسماىا المصابيح ،كما ذكر تبارؾ وتعالى.
أو الكوف كاف دخاناً ،ثـ زيَّف اهلل السماء بالنجوـَّ ،

ومف ىذه المصابيح :قمب العقرب وىو فوؽ عمبلؽ أحمر ،كابيبل –وىو نجـ ثنائي أصفر عمبلؽ ،وآركتوروس–
()ٕٛ

وىو نجـ برتقالي عمبلؽ ،والذنب – وىو نجـ أبيض فوؽ عمبلؽ حار جدا

"فإذا نظرنا إلى منظر النجوـ في الميمة المظممة،

وتجمعاتيا ،وألوانيا ،باعتبارىا مصابيح السماء"(.)ٕٜ
فتأمؿ في جماليا ،ونظامياُّ ،
وىي ترصِّع السماءَّ ،
صوروا انفجار عدد مف نجوـ السماء ،عمى ىيئة ورود حمراء المعة ،ويقوؿ ربُّنا  في القرآف الكريـ:
"والعمماء أخي ًارَّ ،
جداً ،أف ُي ِّ
ان :ٖٚ[الرحمف] ،والحقيقة ،أف مف األشياء المبيرة َّ
ِّى ِ
عمؽ الغربيُّوف عمى الصور،
شقَّ ِت َّ
فَِإ َذا ا ْن َ
اء فَ َكاَن ْت َوْرَدةً َكالد َ
الس َم ُ
بتعبير بالمغة اإلنجميزية ،ال تخرج ترجمتو عف الوصؼ القرآني"(ٖٓ) َّ
بأنيا كالوردة.
والكوف مميء بالحرس َّ
الشديد ،يقوؿ العمماء :إ َّف الشيب الساقطة عمى األرض أنواع ثبلثة :حديدية ،وصخريَّة ،وصخريَّة
(ٖٔ)

يختمط فييا الحديد

أما في الفضاء ،فتكوف غير مرئيَّة؛
"وال تظير الشيب َّإال عندما تحترؽ؛ باالحتكاؾ في جو األرضَّ ،

حيث ال يتوافَّر اليواء الكافي لحرقيا ،فتنطمؽ ىائمة في الفضاء ،وتمؤل بذلؾ السماء خارج الغبلؼ الجوي ،وتشكؿ خطورة
عمى رواد الفضاء ،فالشياب الذي وزنو جراـ واحد فقط ،ويسير بسرعة ٕ٘كـ/ث ،يحمؿ طاقة أكبر مف رصاصة البندقيَّة ،ولقد

َّ
ىشمت الشيب أجيزة سفينة الفضاء إكسبمورر األمريكية ،و ِّ
الشياب -حقَّاً -شواظ مف نار ،قد يصادفنا عند ارتياد الفضاء"(ٕٖ).

وكذلؾ َّ
النيازؾ ،تتألَّؼ ما يقارب جميع كتمتيا مف الحديد ،وعند اصطداميا بسطح األرض؛ تسبب تدمي اًر كبي اًر ،وحرائؽ

(ٖٖ)
وبقوة تدميريَّة تعادؿ (ٓٓٓ )ٔٓٓ.ضعؼ القنبمة الييدروجينيَّة(ٖٗ).
ىائمة ،وزالزؿ ِّ
مدمرة ،وفجوات عميقة عمى سطح األرض َّ ،
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املبخث الث ةي:

السش ناا الع ةلميا الكوةيَّا ادرنضيَّا .وفيو أربعة مطالب.
املط ةلب ادرول :تذليل ادرنض.

شوا ِفي م َن ِ
اك ِب َيا َو ُكمُوا ِم ْن ِرْزِق ِو ۖ َوِالَ ْي ِو
ام ُ
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالىُ  :ى َو الَِّذي َج َع َل لَ ُك ُم ْاأل َْر َ
ض َذلُوًَل فَ ْ
َ
ُّ
ور :ٔ٘[الممؾ].
الن ُ
ش ُ
أوَلً :معنى اْلشارة.

(ٖ٘)
ط ِر ٌ َّ
َّ
ُّ ُّ
المْنقاد مف الدو ِّ
طوءاً َس ْي ًبل"(.)ٖٙ
اف َم ْو ُ
اب وقولنا"َ :و َ
يؽ ُم َذلؿ ِإذا َك َ
الذلوؿ بمعنى الذؿ ،وىو مصدر الذلُوؿ أيُ :
الذ ُّؿ خبلؼ الصُّعوبة"( .)ٖٚوقيؿ إ َّف ُّ
ِ ِ
ُّ
الصْمبة الشديدة ،و ِّ
الذ َّؿ ما كاف
العَزِاز ،وىي األرض ُّ
ألف ّ
"فالذؿ :ض ّد العّز ...؛ ّ
العز مف َ
عف قير(.)ٖٛ

ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

جاء "في وصؼ األرض بالذلوؿ أقواؿ :أحدىا :إنو -تعالى -ما جعميا صخرية خشنة ،بحيث يمتنع المشي عمييا،

كما يمتنع المشي عمى وجوه الصخرة الخشنة .وثانييا :إنو –تعالى -جعميا لينة ،بحيث يمكف حفرىا ،وبناء األبنية منيا كما
يراد ،ولو كانت حجرية صمبة؛ لتعذر ذلؾ .وثالثيا :إنيا لو كانت حجرية ،أو كانت مثؿ الذىب أو الحديد؛ لكانت تسخف
جداً في الصيؼ ،وكانت تبرد جداً في الشتاء ،ولكانت الزراعة فييا ممتنعة ،والغراسة فييا متعذرة ،ولما كانت كفاتا لؤلموات

واألحياء .ورابعيا :إنو -تعالى -سخرىا لنا؛ بأف أمسكيا في جو اليواء ،ولو كانت متحركة عمى االستقامة ،أو عمى االستدارة؛
لـ تكف منقادة لنا"(.)ٖٜ

المفسريف ،بأف اهلل  جعميا سيمة ال يمتنع المشي فييا؛ لحزونتيا وغمظيا(ٓٗ).
وعمى ىذا المعنى توافقت أقواؿ
ِّ

ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.

(ٔٗ)

مف آي القرآف الكريـ،

جاء ذكر فرش األرض ،وبسطيا ،وتمييدىا ،وتوطئتيا ،وتسويتيا ،وتذليميا في عشر آيات
والعمـ الحديث ،يكشؼ لنا َّ
كؿ يوـ ،عف وجوه تذليؿ األرض لئلنساف ،قاؿ عمماء الجيولوجيا :لو زادت طبقة القشرة األرضيَّة،
عما ىي عميػ ػ ػ و اآلف بضع كيمو مترات؛ الستيمكت األكسجيف الموجود عمى سطح القشرة األرضية ،وما بقي من ػ ػ ػو شيء
َّ
)
ٕٗ
(
الربَّانيَّة ،في خمؽ القشرة األرضيَّة بمقدار معيَّف يناسب
يستخدمو اإلنساف ،ولما توافَّرت لو الحياة وىنا تتجمَّى لنا العناية َّ
الحياة البشريَّة.

ِّ
قارات،
ومف وجوه تذليؿ األرض أيضاً ،ما اكتشفو عمماء الجيولوجيا اليوـ ،أف األرض
متصدعة بشقوؽ قسَّمتيا إلى َّ

واكتشفوا أيضاً ،صدوعاً كبيرة في أعماؽ المحيطات ،وىذه الصدوع تحيط باألرض جميعاً ،يصؿ طوؿ كثير منيا إلى مئات

الكيمومترات ،ويصؿ عمقيا مف (٘ )ٔ٘ٓ-ٙكـ ،ويخرج منيا الحمـ البركانيَّة ،ولوال ىذه الصدوع؛ النفجرت الكرة األرضية،
َّ (ٖٗ)
تشرب الغازات،
مثؿ انفجار القنابؿ الييدروجينيَّة و
سبب في ُّ
الذريَّة ولـ تكف األرض قابمة لمسكنى دوف ىذه الصدوع؛ فيي ٌ
سبب في تكويف الجباؿ واخصاب التربة بالمعادف بانتظاـ(ٗٗ).
مف الغبلؼ الجوي والغبلؼ المائي لمكرة األرضية؛ كما َّأنيا ٌ

وثبت أف القارات تبدأ بسبلسؿ جبميَّة شديدة الوعورة ،قاسية التضاريس ،ال تصمح لزراعة ،وال لصناعة وال النتقاؿ ،وال

لعمراف ،ثـ ِّ
الحت و َّ
ِّ
النقؿ والتعرية والترسيب؛ بواسطة كؿ مف :الرياح
يسخر اهلل -تعالى -عمميات التجوية المختمفة ،وعمميات
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السش ناا الع ةلميا الكوةيا ا  شونة امل ةلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والمياه الجارية والجاذبية األرضية ،في تفتيت وتعرية التضاريس ،مف السبلسؿ واالحزمة الجبمية ،ومجموعاتيا المعقدة؛

يتـ شقُّيا بواسطة أودية عميقة ،تجري
يتـ برييا إلى سيوؿ منبسطة مع الزمف ،كما ُّ
وتحويميا الى تبلؿ متوسطة االرتفاعُّ ،

فييا األنيار ،وتحمؿ رسوبياتيا إلى السيوؿ والمنخفضات.

كذلؾ ،فإف العمميات الداخمية ،مثؿ :اليزات األرضية ،والثورانات البركانية ،وغيرىا مف حركات الصيارات الصخرية،

والحركات البانية لمجباؿ؛ تؤدي دو اًر ميماً في إعداد سطح األرض ،لدورة تضاريسية جديدة ،تتعرض لعوامؿ التعرية المختمفة
مستمرة)ٗ٘(.وىذا كمُّو مف رحمة اهلل وكرمو ،في تذليؿ األرض لئلنساف؛ لتوافؽ عيشو ،واستعمارىا
مرة أخرى ،وىكذا تبقى في دورة
َّ
َّ
واقامة شرع اهلل فييا.

املط ةلب الث ةي :اخلصف واملون.

ِ
السم ِ
ِ
ِ
ور :ٔٙ[الممؾ].
َن َي ْخ ِس َ
اء أ ْ
ف ِب ُك ُم ْاأل َْر َ
ض فَِإ َذا ى َي تَ ُم ُ
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالى :أَأَم ْنتُ ْم َم ْن في َّ َ

أوَلً :معنى اْلشارة.

احدُّ ،
يدؿ
جاء في ىذه اإلشارة لفظاف اثناف( ،الخسؼ) و(المور)،
ؼ" :الخاء والسيف والفاء أص ٌؿ و ٌ
فالخسؼ ،مف َخ َس َ
ْ
()ٗٚ
()ٗٙ
ِ
وخيا بِ َما
خسؼ األ َْرض
غموض
الخ َسؼ
ُس ُؤ ُ
فالخ ْسؼ و َ
وغؤورَ ،
عمى غموض ُ
ُ
ظاىر األرض" َ .حتَّى يغيب ظَاىرىاَ ،و ْ
()ٜٗ

()ٗٛ
ب َك َما تتكفأُ َّ
دانةُ"
حاؽ األَرض األُولى بالثانية و َّ
الم ْور ،مف َم َار ،أي" :تَ َحَّر َ
َعمَْييَا ...واْل ُ
العْي َ
اء َوَذ َى َ
الن ْخمَةُ َ
ؾ َو َج َ
أما َ
(ٔ٘)
)
ٓ٘
(
وىو الجرياف السريع ويقاؿ عف نتؼ الص ِ
ُّوؼ :مور وىو األقرب لمعنى المور.

ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

المفسريف في تفسير الخسؼ والمور ،نجد تقارباً واضحاً بينيـ ،يقوؿ الخازف وغيره" :فإذا ىي تمور،
إذا تتبَّعنا أقواؿ
ِّ

يحرؾ األرض عند الخسؼ بيـ ،حتى يقمبيـ إلى أسفؿ ،وتعمو
أي :تتحرؾ بأىميا ،وقيؿ :تيوي بيـ ،والمعنى :أف اهلل تعالى ِّ
األرض عمييـ ،وتمور فوقيـ ،أي :تجيء وتذىب"(ٕ٘) .وتدور

(ٖ٘)

الموار"(ٗ٘).
"وتتموج كما يذىب التراب َّ

ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.
لقد َّأدت الدراسات الجيولوجيَّة لؤلرض إلى استنتاج أف باطف األرض يحتوي في المركز عمى حديد في حالة صمبة،

رغـ درجة الح اررة العالية ،حيث تصؿ درجة الح اررة إلى (ٓٓٓٗ) درجة؛ وذلؾ الرتفاع الضغط ،وتقوؿ ِّ
الدراسة :إَّنو يوجد

حوؿ الحديد الصمب طبقة أخرى سيمة ،مف الحديد السائؿ ،تمييا طبقة سميكة مف صخور كثيفة ليِّنة ،تدعى :الغبلؼ أو
الرداء ،تمييا طبقة سطحيَّة صخريَّة رقيقة َّ
نسبياً تدعى :القشرة ،وىي الطبقة التي نعيش عمييا(٘٘) ،وليذا َّ
فإف الطَّبقات
ِّ
َّ
الداخميَّة لؤلرض ،كثافتيا أكبر مف الطَّبقات الخارجيَّة السطحيَّة ،وعميوَّ ،
فإف أىـ الطبقات الداخميَّة لؤلرض ىي طبقة الحديد

السائؿ ،كما قرر الخبراء َّ
الدارسوف ليذا الكوكب ،ويفترض َّ
أف الطبقات السفمى مف ىذا الحديد السائؿ ،أعمى ح اررة مف الطبقات
العميا؛ مما ِّ
يؤدي إلى حدوث تيَّارات حمؿ في اتِّجاه رأسي.

وبما َّأنو يوجد اختبلؼ في سماكة طبقة القشرة األرضيَّة ،وطبقة الغطاء؛ ففي أثناء دوراف األرض حوؿ نفسيا ،يحدث
اضطراب أو ُّ
تصدع أو تزلزؿ ،في طبقة القشرة األرضيَّة ،وبما َّ
أف الطَّبقة القشريَّة الصمبة التي نعيش عمييا ،فوؽ طبقة الغطاء
المزجة؛ فيي قابمة أف تمور وتضطرب(.)٘ٙ
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وقد كاف ُيظف في الماضي أف الزالزؿ تقتصر عمى أجزاء معينة مف األرض ،ولكف بعد تطور أجيزة القياس ،تبيف
أف جميع أجزاء األرض تعاني مف اىت اززات وتصدعات؛ تنتج عف ىذه اليزات ،حتى أعماؽ البحار ،في قاع المحيطات ،بؿ
إف القشرة األرضية بأكمميا ،عبارة عف :مجموعة مف األلواح تقترب وتبتعد عف بعضيا.

نحس بيا ،إال إذا تجاوزت قوة معينة ،تحددىا مقاييس اليزات األرضية( .)٘ٚفباطف
وقد تحدث مئات اليزات يومياً وال ُّ

األرض لزج ومضطرب ،ولكف اهلل  حفظ لنا األرض مف أف تميد بنا ،فتفسد عمينا معاشنا ،بفضمو ورحمتو.
املط ةلب الث لث :الريح احل صب.

َن ير ِس َل عمَ ْي ُكم ح ِ
َم ْنتُم م ْن ِفي َّ ِ
ِ
اص ًبا :ٔٚ[الممؾ].
َ ْ َ
الس َماء أ ْ ُ ْ
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالى :أ َْم أ ْ َ

أوَلً :معنى اْلشارة.

يشتؽ منو ،وىو الحصباء،
جنس مف أجزاء األرض ،ثـ
ّ
الحاصب مف "(حصب) الحاء والصاد والباء أص ٌؿ واحد ،وىو ٌ
)
ٜ٘
(
)
٘ٛ
(
َّ
صى
اب
يح حاصب ،إذا أتَ ْ
ت ُ
صباء .ور ٌ
صْب ُ
بالغبار" والتُّر َ
بالح َ
الرج َؿ َ
جنس مف َ
وذلؾ ٌ
وقشرت اْل َح َ
صى .ويقاؿَ :ح َ
الح َ
ت ّ
(ٔ)ٙ
)
ٓٙ
(
ِ
صى أو ِكبارىا .
بَّ :
صباء ،أي :صغار َ
الرمي َ
صُ
َعف َوجو األ َْرض  .و َ
بالح ْ
الح ْ
الح َ
ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

َن ير ِس َل عمَ ْي ُكم ح ِ
َم ْنتُم م ْن ِفي َّ ِ
ِ
اص ًبا :ٔٚ[الممؾ].
َ ْ َ
الس َماء أ ْ ُ ْ
جاء في تفسير قولو تعالى :أ َْم أ ْ َ
أي" :ريحاً ذات حجارة كما فُعؿ بقوـ لوط وأصحاب الفيؿ"(ٕ )ٙوالحاصب" :البرد وما جرى مجراه؛ ألنو في المغة :الريح

ترمي بالحصباء"

(ٖ)ٙ

"كأنيا تقمع الحصباء لشدتيا ،وقيؿ :ىو سحاب فييا حجارة"(ٗ.)ٙ

ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.

مر
فمما َّ
جاء في تقرير عف أحد الرحبلت الفضائيَّة األمريكيَّة ،وقد ُزَّود المكوؾ برادار لو القدرة عمى اختراؽ التربةَّ ،
المكوؾ بصحراء الربع الخالي ،صور مجرى نيريف جافَّيف ،كانا يصبَّاف في بحيرة كبيرة ،يزيد قطرىا عف أربعيف كيمومت اًر،

في جنوب شرؽ الربع الخالي ،واكتشفوا بيف النيريف وعمى ضفاؼ البحيرة عمراناً ال تعرؼ البشرية نظي اًر لو في ضخامتو،
وبعد مشورة العمماء أجمعوا عمى َّأنو (قصور إرـ) التي وصفيا القرآف ،وفي أثناء إزالتيـ الرماؿ عف المدينة ،اكتشفوا قمعة
عمى أسوارىا ،مقامة عمى أعمدة ضخمة عديدة ،وصفيا اهلل  بقولو :إِرم َذ ِ
ات ا ْل ِع َم ِاد :ٚ[الفجر].
ََ
وذكر التقرير أف ىذه الحضارة لـ يكف يدانييا في زمانيا حضارة أخرى ،قد طمرتيا عاصفة

(٘)ٙ
َخ ْذَنا ِب َذ ْنِب ِو ۖ فَ ِم ْن ُي ْم
رمميَّة غير عاديَّة .وىذا ىو الريح الحاصب الذي أرسمو اهلل  عمى قوـ عاد ،قاؿ تعالى :فَ ُكِّال أ َ
م ْن أَرسْمَنا عمَ ْي ِو ح ِ
ان المَّ ُو ِلَي ْظمِ َم ُي ْم
اصًبا َو ِم ْن ُي ْم َم ْن أَ َخ َذتْ ُو َّ
س ْفَنا ِب ِو ْاأل َْر َ
ض َو ِم ْن ُي ْم َم ْن أَ ْغَرْقَنا ۖ َو َما َك َ
َ َْ َ َ
الص ْي َح ُة َو ِم ْن ُي ْم َم ْن َخ َ
ِ
ِ
ِ
ِٰ
صًار في َي ْوِم َن ْح ٍ
ستَمر[القمر.]ٜٔ :
س ُي ْم َي ْظم ُم َ
سْمَنا َعمَْي ِي ْم ِر ً
س ُم ْ
صْر َ
يحا َ
ون[العنكبوت ،]ٗٓ :وقاؿ :إَِّنا أَْر َ
َولَك ْن َكاُنوا أَْنفُ َ

الريح الحاصب ،شيبًا أصبلً ،حيث قاؿ العمماءَّ :
إف الشيب عبارة عف قطع
وربَّما تكوف حبَّات الرماؿ التي تحمميا ِّ

غازيَّة معدنيَّة ،وربَّما تكوف في حجـ حبَّات الرمؿ ،تظير في سماء الميؿ ،تبير األنظار في شكؿ أسراب عمى ىيئة ومضات

جو األرض( ،)ٙٙوتسير ىذه الحبَّات بسرعة كبيرة ،وتصؿ
مف الضوء تنساب في خط أو مجموعة خطوط طويمة في أعالي ِّ
طاقتيا مقدار طاقة رصاصة البندقيَّة(.)ٙٚ
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املط ةلب الرابع :غون امل ء.

اؤ ُكم َغو ار فَم ْن يأ ِْتي ُكم ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
ين :ٖٓ[الممؾ].
جاءت ىذه اإلشارة في قولو تعالىُ  :ق ْل أ َأ
َر َْيتُ ْم إِ ْن أ ْ
َص َب َح َم ُ ْ ْ ً َ َ ْ َ

أوَلً :معنى اْلشارة.

الغور مف َغ َوَر ،وىو المنيبط مف األرض ،يقاؿ :غار الرجؿ وأغار ،وغارت عينو غورا ،أي :ذىب ماؤىا ،وقولو تعالى:
()ٜٙ
()ٙٛ
ِّ
وعمقو(ٓ" ،)ٚويقاؿ :غارت َّ
الش ْم ُس
َ م ُ
اؤُك ْم َغ ْوًار :ٖٓ[الممؾ] ،أي :غائ ار  ،وذاىباً في األرض َ
"وغ ْوُر كؿ شيءُ :ب ْع ُد َق ْعره" ْ ُ ،
َ
ِغيا اًر :غابت"(ٔ.)ٚ
ثانياً :أقوال المفسرين في اْلشارة.

(ٕ)ٚ

(ٖ)ٚ

ال تنالو الدالء

فمف غير اهلل

قاؿ الخازف وغيره :أي :قؿ ليـ يا محمد  إف صار ماؤكـ ذاىبا في األرض
 يأتيكـ ٍ
كثير ٍ
بماء ٍ
"إيماء إلى أنيـ يترقبيـ عذاب الجوع بالقحط والجفاؼ ،فإف مكة قميمة المياه ،ولـ تكف بيا عيوف
جار؟
ً
وال آبار قبؿ زمزـ ،كما دؿ عميو خبر تعجب القافمة مف (جرىـ) التي مرت بموضع مكة ،حيف أسكنيا إبراىيـ  ىاجر
بابنو إسماعيؿ ،ففجر اهلل ليا زمزـ ،ولمحت القافمة الطير تحوـ حوؿ مكانيا فقالوا :ما عيدنا بيذه األرض ماء ،ثـ حفر
ميموف بف خالد الحضرمي بأعبلىا بئ ار تسمى بئر ميموف ،في عيد الجاىمية قبيؿ البعثة ،وكانت بيا بئر أخرى تسمى
(الجفر) لبني تيـ بف مرة ،وبئر تسمى (الجـ) ،ولعؿ ىاتيف البئريف األخيرتيف لـ تكونا في عيد النبي  فماء ىذه اآلبار

(ٗ)ٚ
عامة لكؿ قوـ وعصر.
ىو الماء الذي أنذروا بأنو يصبح غورا"  ،واآلية َّ

ثالثاً :التفسير العممي لإلشارة.

إف قانوف الجاذبية -والذي يعني :أف األثقؿ ِ
ينزؿ لؤلسفؿ ،واألخؼ يصعد لؤلعمى -يحافظ عمى وجود الماء تحت

سطح األرض ،وضماف تدفقو عمى شكؿ ينابيع ،ولو أف كثافة الماء كانت أعمى مما ىي عميو اآلف؛ لغار الماء في األرض،
ولـ َّ
يتمكف مف التدفؽ مف خبلؿ الينابيع واألنيار ،ولو أف كثافة الماء كانت أقؿ مما ىي عميو اآلف؛ لـ يستطع الماء المكوث
اؤُكم َغو ار فَم ْن يأِْتي ُكم ِبم ٍ
اء َم ِع ٍ
ين
في األرض ،وذىب إلى السطح وتبخر ،وىنا يتجمى قولو تعالى :قُ ْل أَأ
َرَْيتُ ْم إِ ْن أ ْ
َصَب َح َم ُ ْ ْ ً َ َ ْ َ
[ٖٓ :الممؾ] ،فقد جعؿ اهلل  كثافة الماء مناسبة ،ال زيادة فييا وال نقصاف.
وكذلؾ كمية األمطار الياطمة ،مناسبة تماماً لطبيعة القشرة األرضية ،وسماكتيا ونوعية صخورىا وترابيا .ولو أف كمية

المياه المتساقطة عمى شكؿ أمطار ،كانت أقؿ مما ىي عميو؛ لغار الماء في األرض أيضًا .وىنا نقؼ عند قولو تعالىَ :وأَْنَزْلَنا
ِم َن َّ ِ
ض ۖ َوِا َّنا َعمَ ٰى َذ َى ٍ
َس َك َّناهُ ِفي ْاأل َْر ِ
ون :ٔٛ[المؤمنوف].
اب ِب ِو لَقَ ِاد ُر َ
اء ِبقَ َد ٍر فَأ ْ
الس َماء َم ً
يقوؿ العمماء :إف ىنالؾ دورة لمماء منتظمة ودقيقة ،وحساسة جداً ،تتكرر كؿ عاـ ،ويكوف في ىذه الدورة كمية المياه
المتبخرة مف سطح األرض ،مساوية لكمية األمطار المتساقطة.

ولو فرضنا أف ىذه الدورة المائية اختمت قميبلً؛ فإف ىذا سيؤدي إلى ذىاب الماء مف األرض .ولو أف ىذا الماء المختزف

بيف صخور األرض ،كاف لو قابمية التفاعؿ معيا؛ لنقصت كمية المياه المختزنة كؿ عاـ ،وبالنتيجة؛ سوؼ يذىب الماء ولف
ولكف اهلل  أسكنو في األرض ،كما يسكف اإلنساف في ٍ
نستفيد منو شيئاً ،أي :ستتوقؼ الحياة عمى األرضَّ٘ .)ٚ
بيت ويستقرفيو،
َس َكَّناهُ :ٔٛ[المؤمنوف] ،يعني :االستقرار واالتِّزاف في المسطَّحات
فقد وصؼ اهلل  المياه الجوفيَّة بالسَّكف ،حيث قاؿ :فَأ ْ

المائيَّة ،وقد تياجر المياه الجوفيَّة ،في الطبقات الصخريَّة الرسوبيَّة ،إلى مسافات طويمة؛ بحيث تصبح ىذه المياه غائرة ،فبل
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ٍ
محسوبة
يمكف لئلنساف أف يصؿ إلييا بأدواتو( .)ٚٙوتبارؾ الذي بيده الممؾ ،فقد ضبط الماء بقوانيف مقدرة ودقيقة ،وبكميات
موزونة ،ال خمؿ فييا.
املبخث الث لث:

ةكصد شونة امل ةلك وعيمقته بإشاراتها .وفيو مطمبان:
املط ةلب ادرول :ةكصد شونة امل ةلك.
سورة الممؾ مف السور ِّ
المكيَّة( ،)ٚٚوعبلقتيا بما قبميا تكامميَّة؛ حيث ُختمت سورة التحريـ بالصراع بيف اإليماف والكفر؛
وما َّ
تمخض عنو مف خسارة امرأة نوح وامرأة لوط ،وانتصار امرأة فرعوف ،ثـ جاءت سورة الممؾ؛ لتقرر أف نتيجة ىذا الصراع،
َّإنما تظير عمى حقيقتيا كاممة يوـ القيامة(.)ٚٛ

العامة ،وبالربط بينيا يمكف
ولمعرفة مقصد سورة الممؾ الرئيسي ،البد أف ننظر أوالً إلى موضوعات السورة ،وأغراضيا َّ
حصر المقصد الخاص لمسورة ،فمف أغراضياَّ :أنيا ابتدأت بتعريؼ المؤمنيف معاني مف العمـ بعظمة اهلل تعالى ،وتفرده بالممؾ
الحؽ ،وبخمؽ العوالـ العميا ،خمقا بالغاً غاية اإلتقاف ،وأتبعو األمر بالنظر في إتقاف صنعوِّ ،
الداؿ عمى تفرده باإلليية ،والتذكير

َّ
بمنة خمؽ العالـ األرضي ،ودقة نظامو ،ومبلءمتو لحياة الناس ،وسعييـ فيياَّ ،ثـ ُختمت بالموعظة بقدرة اهلل عمى إفساد ذلؾ
()ٜٚ
النظاـ ،فيصبح الناس في كرب وعناء؛ ليتذكروا قيمة النعـ بتصور زواليا .
(ٓ)ٛ
أف افتتاحيَّتيا ُّ
ونرى بوضوح َّ
وتصرفو في ممكو عمى ما سبؽ بو قضاؤه"  .ثـ ُبنيت
"تدؿ عمى إحاطتو  وقيره،
ُّ
"السورة عمى التنبيو واالعتبار ،ببسط الدالئؿ ونصب البراىيف"(ٔ )ٛومف خبلؿ ما سبؽ ،يقرب إلى أذىاننا مقصد السورة ،يقوؿ
البقاعي" :ومقصودىا :الخضوع هلل؛ التصافو بكماؿ الممؾ ،الداؿ عميو تماـ القدرة ... ،واسميا (الممؾ) واضح في ذلؾ؛ وألف
الممؾ محؿ الخضوع مف كؿ ما يرى الممؾ .وكذا (تبارؾ)؛ ألف مف كاف كذلؾ ،كاف لو تماـ الثبات والبقاء ،فكاف لو مف كؿ

شيء كماؿ الخضوع واالتقاء"(ٕ.)ٛ

فعمود السورة إذف يدور في معاني الممؾ ومشتمبلتوَّ ،
فإف "معظـ مقصود السورة :بياف استحقاؽ اهلل الممؾ"(ٖ )ٛو َّأنو –
يعز ىذاُّ ،
المتصرؼ في خمقو ،والقادر عمييـ؛ فبل يفمت أحد مف خمقو مف سمطانوُّ ،
ويذؿ ىذا ،ويعطي ىذا ،ويمنع
تعالى – و
ِّ
ُّ
محتاج إليو ،ذلي ٌؿ بيف يديو.
فالكؿ
آخر؛
ٌ
املط ةلب الث ةي :العيمقا بني ةكصد شونة امل ةلك وإش ناته .

قمنا إف مقصد سورة الممؾ :ىو بياف استحقاؽ اهلل  كماؿ الممؾ ،وكماؿ الخضوع لو مف كؿ شيء .وجاء في سورة
الممؾ سبع إشارات عمميَّة كونيَّة ،كمُّيا تدور في فمؾ مقصد السورةِّ ،
وتأممت ما فييا مف
وتقويو ،بؿ إف استحضرتياَّ ،
وتعززه ِّ
إعجاز ،نطؽ لسانؾ دوف أف تشعر ،بقوؿ اهلل  :تَبار َك الَِّذي ِبي ِد ِه ا ْلم ْم ُك و ُىو عمَ ٰى ُك ِّل َ ٍ ِ
ير :ٔ[الممؾ].
ُ َ َ َ
َ
ش ْيء قَد ٌ
ََ
مجرات تبعد آالؼ السنيف
فيذه اإلشارات تكفي في داللتيا عمى مقصد السورة ،فعظـ السماء واتِّساعيا ،وما فييا مف َّ

الضوئيَّة ،تُع ِجز اإلنساف عف إدراؾ حدودىاَّ ،ثـ السماء الثانية مطابقة تماماً لمسَّماء الدنيا ،ومحيطة بياَّ ،ثـ الثالثة ،فالرابعة،
وىكذا إلى السابعة ،ىذا البناء المحكـ الدقيؽ ،الذي ليس فيو شقوؽ وال فروج ،بؿ ُنسج وحبؾ بطريقة أبيرت العمماء ،مما
ومرات؛ ليجد خمبلً أو عيباً ،النقمب بصره كميبلً خاسئاً.
مرات َّ
جعميـ يطمقوف عميو (النسيج الكوني) ،ولو رجع البصر ِّ
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ٍ
بنجوـ مختمفة األحجاـ ،وبألواف زاىية تحيِّر العقوؿ ،وجعؿ ىذه ِّ
الزينة حرساً شديداً؛ بما ينفصؿ عنيا
ثـ زيَّف السماء
َّ
مف شيب ونيازؾ تمؤل الكوف ،فسبحاف الممؾ ،الذي جعؿ ِّ
الزينة حرساً في آف واحد.
خمؽ األرض ِ
ومف اإلشارات َّ
ذات الصَّدع ،وتذليمُيا ببسطيا ِّ
وشؽ السبؿ فييا ،بعد أف كانت
الدالَّة عمى عظمة ممكو ُ 

ٍ
سبلسؿ جبميَّة صعبة ،غير قابمة لمسكنى ،فميَّدىا وىيَّأ قشرتيا لمبناء و ِّ
بنظاـ دقيؽ،
الزراعة ،وأخرج منيا ماءىا ،وضبطو

وكثافة مبلئمة لجريانو عمى سطح األرض ،وأسكنو في باطنيا ،وحفظو مف الغور والذىاب ،وخمؽ اليواء وجعمو ساكناً ،ولو

شاء لجعمو عاصفاً حاصباً.

َّ
الموشى بأصناؼ الثَّمرات ،مختمفة األلواف واألذواؽ،
فسبحاف الذي بيده الممؾ ،أصمح لنا األرض وكساىا بثوبيا األخضر،

وجعؿ فييا حدائؽ ذات بيجة ،مع َّ
أف سطحيا عبارة عف صفائح طافية ،عمى سائؿ مف الحديد المنصير ،ولو شاء لخسفيا بنا؛

وتصرؼ فيو كما يشاء ،وكيفما يشاء ،وأينما يشاء ،في الوقت الذي يشاء.
فإذا ىي تمور ،فسبحاف مف خمؽ ،وممؾ خمقو،
َّ
تأممنا َّ
كؿ إشارة مف اإلشارات وحدىا؛ لوجدنا الصمة العميقة ،بينيا وبيف مقصد السورة ،و ِّ
الداللة المشتركة بينيما،
ولو َّ

جب الخضوع لو،
وقوة تدبيره لخمقو ،بحكمة مطمقو ،وتقدير دقيؽ؛ َّ
عمى عظمة الخالؽ ،وسعة ممكو ،وكماؿ قدرتوَّ ،
مما ُي ُ
والتَّسميـ ألمره ،وخشيتو في السِّر والعمف.
اخل متا.
اآلتية:

وبعد ىذا البحث ،في إشارات سورة الممؾ العمميَّة الكونيَّة ،وعبلقتيا بمقصد السورة ،نتوصَّؿ إلى َّ
النتائج والتوصيات

النتائج.

ٔ -احتوت سورة الممؾ عمى سبع إشارات عمميَّة كونيَّة ،منيا ثبلث إشارات كونيَّة سماويَّة ،وأربعٌ إشارات كونيَّة أرضيَّة.
عامة ،تُ ِّ
ٕ -اشتممت سورة الممؾ عمى أغراض َّ
شكؿ بمجموعيا وتكامميا؛ المقصد الرئيس لمسورة وعمودىا،
عدة ومقاصد َّ

الذي يدور في معاني الممؾ ومشتمبلتو ،وبياف استحقاؽ اهلل الممؾ.
ُّ
كؿ اإلشارات العمميَّة الكونيَّة في سورة الممؾ ،كانت تدور في فمؾ مقصد السورةِّ ،
ٖ-
وتعززه ِّ
وتقويو ،وترتبط بو ارتباطاً
وثيقاً ،وتخدمو مف جميع الجوانب؛ ُّ
فكؿ إشارة مف اإلشارات تنطؽ بعظمة اهلل –تعالى– وقدرتو ،وتشيد عمى سعة
ممكو ،ودقَّة صنعتو.
التوصيات.

توصي الدراسة بأمور عدة ،منيا:

تعمؽ اإليماف في القموب.
ٔ -بذؿ مزيد مف العناية ،في الدراسات الخاصَّة بكتاب اهلل  والتي ِّ
ٕ -بحث باقي السور؛ بربط إشاراتيا العمميَّة الكونيَّة بمقاصدىا.

ٖ -عدـ االقتصار عمى اإلشارات العمميَّة الكونيَّة فقط ،بؿ مف المكف أف نبحث اإلشارات العمميَّة ،المتعمِّقة باإلنساف وتكوينو.
اهلواةش:
(ٔ) ابف فارس ،أحمد بف فارس بف زكريا أبو الحسيف ،معجم مقاييس المغة ،تحقيؽ :عبد السبلـ محمد ىاروف ،دار الفكرٖٜٜٔ ،ىػ/
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد العنسي
ٜٜٔٚـ ،جٖ ،ص.ٖٜٗ
(ٕ) ابػػف منظػػور ،محمػػد بػػف مكػػرـ بػػف عمػي ،لسااان العاارب( ،ت ٔٔٚى ػٖٔٔٔ/ـ) ،دار صػػادر ،بيػػروت( ،طٖ)ٔٗٔٗ ،ىػ ػ ،جٓٔ،
صٕٓٔ.

(ٖ) ينظر :ابف الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي (ت ٜ٘ٚىػٕٔٓٓ/ـ) ،زاد المسير فاي عمام التفساير ،تحقيػؽ :عبػد الػرزاؽ
الميػػدي ،دار الكتػػاب العربػػي ،بيػػروت( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ى ػػ ،جٗ ،صٖٗٔ .وينظػػر :البيضػػاوي ،ناصػػر الػػديف عبػػد اهلل بػػف عمػػر

(ت ٘ٙٛىػٕٔٛٙ/ـ) ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل تحقيؽ :محمد عبد الرحمف المرعشمي ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،بيػروت،
(طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػ ،ج٘ ،ص ،ٕٕٛوينظر :الخازف ،عبلء الديف عمي بف محمد (ت ٔٗٚى ػ ،)ٖٔٗٓ/لباب التأويال فاي معااني
التنزيل ،تحقيؽ :محمد عمي شاىيف ،دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ىػ ،جٗ ،ص.ٖٜٔ

(ٗ) ينظػػر :الػرازي ،فخػػر الػػديف محمػػد بػػف عمػػر ،مفاااتيح الغيااب( ،د.ت) ،دار الكتػػب العمميػػة ،بيػػروتٕٔٗٔ ،ى ػػٕٓٓٓ/ـ( ،طٔ)،
جٖٓ ،صٔ .٘ٛوينظػػر :النسػػفي ،أبػػو البرك ػات عبػػد اهلل بػػف أحمػػد (ت ٓٔٚىػ ػٖٔٔٓ/ـ) ،تفسااير النساافي رماادارك التنزيااال
وحقائق التأويل ،تحقيؽ :يوسؼ عمي بديوي ،دار الكمـ الطيب ،بيروت( ،طٔ)ٜٔٗٔ ،ىػٜٜٔٛ/ـ ،جٖ ،صٔٔ٘.

(٘) ابف كثير ،أبو الفداء إسماعيؿ بف عمػر( ،ت ٗٚٚى ػٖٕٔٚ/ـ) ،تفساير القارآن العظايم ،تحقيػؽ :سػامي بػف محمػد سػبلمة ،دار
طيبة لمنشر والتوزيع( ،طٕ)ٕٔٗٓ ،ىػٜٜٜٔ/ـ ،ج ،ٛص.ٜٔٚ

( )ٙفػػي السػػور التاليػػة[ :اإلس ػراء[ ،]ٗٗ :المؤمنػػوف[ ،]ٛٙ :فصػػمت[ ،]ٕٔ :الطػػبلؽ[ ،]ٕٔ :الممػػؾ[ ،]ٖ :نػػوح ٔ٘ :ػ[ ،]ٔٙالنبػػأ:
ٕٔ] ،كذلؾ جاءت اإلشارة إلي السماوات السبع بالطرائؽ في آية واحدة [المؤمنوف.]ٔٚ :

( )ٚينظػر :النجػار ،زغمػػوؿ ارغػب ،ماادخل إلااى دراسااة اْلعجااز العممااي فااي القارآن الكااريم والسا َّانة النبوياة المطياارة ،دار المعرفػػة،
بيػػروت( ،طٔ)ٖٔٗٓ ،ى ػػٕٜٓٓ/ـ ،صٔ .ٖٜٕ-ٖٜوينظػػر :يوسػػؼ ،يوسػػؼ الحػػاج أحمػػد ،موسااوعة اْلعجاااز العممااي فااي
القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة ،دار ابف حجر ،دمشؽ( ،طٕ)ٕٔٗٗ ،ىػٕٖٓٓ ،ـ ،صٕ.ٖٜٖ-ٖٜ

( )ٛوقد َّ
تحدث الكحيؿ عف السَّماء واتِّساعيا المستمر ،ينظػر :الكحيػؿ ،عبػد الػدايـ ،كناوز اْلعجااز العمماي ،كتػاب إلكترونػي ،نشػر
موقع الكحيؿ ،صٓٗ.

( )ٜينظػر :النجػػار ،رمان أسارار القارآن) ،جريػػدة األىػراـ ،اإلثنػػيف ٕٙ ،مػف ربيػػع األوؿ ٕٕٗٔىػػ( ،العػػدد ،)ٕٔ٘ :السػػنة ٕٖ،ٗٔٛ
صٕ .٘-وينظػػر :النجػػار ،زغمػػوؿ ارغػػب النجػػار ،ماان آيااات اْلعجاااز العممااي فااي القاارآن الكااريم ،مكتبػػة الشػػروؽ الدوليػػة،

(طٔ)ٕٕٜٔٗ ،ىػٕٓٓٛ ،ـ ،صٔ٘.

(ٓٔ) ينظر :الرازي ،محمد بف أبي بكر بف عبد القادر ،مختار الصاحاح ،تحقيػؽ :محمػود خػاطر ،دار بيػروتٔٗٔ٘ ،ى ػٜٜٔ٘/ـ،
جٔ ،صٕٔٗ.

(ٔٔ) الفراىي ػػدي ،أب ػػو عب ػػد ال ػػرحمف الخمي ػػؿ ب ػػف أحم ػػد (ت ٓٔٚى ػ ػٚٛٙ/ـ) ،كتااااب العاااين ،تحقي ػػؽ :مي ػػدي المخزوم ػػي ،وابػ ػراىيـ
السامرائي ،دار ومكتبة اليبلؿ ،ج ،ٚص.ٗٔٛ

(ٕٔ) الخازف ،عبلء الديف عمي بف محمد (ت ٔٗٚىػٖٔٗٓ/ـ) ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،تحقيؽ :محمد عمي شاىيف ،دار
الكتػػب العمميػػة ،بيػػروت( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ى ػػ ،جٗ ،ص .ٖٜٔوينظػػر :الطبػػري ،محمػػد بػػف جريػػر (ت ٖٓٔىػ ػٜٕٕ/ـ) ،جااامع

البيان في تأويل القرآن تحقيؽ :أحمد شاكر ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،جٔٔ ،صٖ.ٕٛ

(ٖٔ) ينظر :ابف الجوزي ،أبو الفرج عبد الرحمف بف عمي (ت ٜ٘ٚىػٕٔٓٓ/ـ) ،زاد المسير في عمم التفسير ،تحقيؽ :عبد الػرزاؽ
الميدي ،دار الكتاب العربي ،بيروت( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىػ ،جٗ ،صٖٗٔ.

(ٗٔ) ينظر :الثعمبي ،أحمػد بػف محمػد بػف إبػراىيـ (ت ٕٗٚىػػٖٔٓ٘/ـ) ،الكشاف والبياان عان تفساير القارآن تحقيػؽ :بػف عاشػور،
دار إحياء التػراث العربػي ،بيػروت – لبنػاف( ،طٔ) ،ٕٕٔٗ ،ىػػٕٕٓٓ/ـ ،ج ،ٜص .ٖ٘ٚوينظػر :ابػف كثيػر ،تفساير القارآن
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السش ناا الع ةلميا الكوةيا ا  شونة امل ةلك ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العظاايم ،ج ،ٛص .ٜٔٚوينظػػر :الم ارغػػي ،أحمػػد بػػف مصػػطفى (ت ٖٔٔٚى ػػٜٔ٘ٔ/ـ) ،تفسااير المراغااي ،مكتبػػة ومطبعػػة

مصطفى البابى الحمبي( ،طٔ)ٖٔٙ٘ ،ىػٜٔٗٙ/ـ ،ج ،ٕٜص.ٙ

(٘ٔ) ابػػف عاشػػور ،محمػػد الط ػاىر بػػف محمػػد (ت ٖٖٜٔىػػٜٖٔٚ/ـ) ،التحرياار والتنااوير ،مؤسسػػة التػػاريع العربػػي ،بيػػروت ،لبنػػاف،
(طٔ)ٕٔٗٓ ،ىػٕٓٓٓ/ـ ،.ج ،ٕٜص.ٜٔ

( )ٔٙبمغت سرعة ىػذا الجيػاز أكثػر مػف (ٕٔ) تريميػوف عمميػة حسػابية فػي الثانيػة الواحػدة ،والتػي يحتػاج اإلنسػاف إلنجازىػا بواسػطة
اآللة الحاسبة العادية لمدة ٓٔ مميوف سنة ،ويزف ىذا الجياز أكثر مف مئة ألؼ كيمو غراـ ،ويبمػغ حجمػو حجػـ ممعبػي تػنس،

وحجـ ذاكرتو  ٙمميوف مميوف بايت ،ينظر :الكحيؿ ،عبد الػدايـ ،ظواىر كونية بين العمام واْليماان ،كتػاب إلكترونػي( ،طٔ)،

ٕٜٔٗىػٕٓٓٛ ،ـ ،صٕٔٔ.ٕٕٔ-

( )ٔٚوقد َّ
ػور ليػذا َّ
تحدث الكثيػروف عػف َّ
النسػيج ،تُظيػر دقَّػة حبكػو .ينظػر:
النسػيج الكػوني ،ونقمػوا أقػواؿ العممػاء ،وبعضػيـ أرفػؽ ص اً
الكحيؿ ،عبد الػدايـ ،كنوز اْلعجااز العمماي ،كتػاب إلكترونػي ،نشػر موقػع الكحيػؿ ،صٖ٘ .٘ٗ-وينظػر :مقػاؿ النجػار رمان
أسرار القرآن) ،جريػدة األىػراـ ،اإلثنػيف ٚ ،مػف رجػب ٕٕٗٔىػػ( ،العػدد ،)ٕٔٙ :السػنةٖٓ ،ٜٗٔصٔ .ٛ-وينظػر :يوسػؼ،

يوسؼ الحاج أحمػد ،موسوعة اْلعجاز العممي في القرآن الكاريم والسانة النبوياة المطيارة ،دار ابػف حجػر ،دمشػؽ( ،طٕ)،

ٕٗٗٔىػٕٖٓٓ ،ـ ،صٖ .ٖٙ٘-ٖٙوينظر :الكحيؿ ،ظواىر كونية بين العمم واْليمان ،صٖٔٔ.ٖٖٔ-

( )ٔٛينظر :النجار ،زغموؿ ارغػب ،مدخل إلى دراساة اْلعجااز العمماي فاي القارآن الكاريم و َّ
السانة النبوياة المطيارة ،دار المعرفػة،
بيروت( ،طٔ)ٖٔٗٓ ،ىػٕٜٓٓ/ـ ،ص٘.ٕٛ

( )ٜٔابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٖ ،صٔٗ.
(ٕٓ) ينظر :الفراىيدي ،كتاب العين ،ج ،ٚص.ٖٛٚ

(ٕٔ) ابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٕ ،صٖ.ٜٗ

(ٕٕ) ينظر :ابف منظور ،لسان العرب ،جٕٔ ،ص.ٕٕٚ

(ٖٕ) األصفياني ،الحسيف بف محمد ،المعروؼ بال ارغػب األصػفيانى (ت ٕٓ٘ى ػٔٔٓٛ/ـ) ،المفاردات فاي غرياب القارآن ،تحقيػؽ:
صفواف عدناف الداودي ،دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽ ،بيروت( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىػ ،ص.ٖٗٙ

(ٕٗ) ينظر :السعدي ،عبد الرحمف بف ناصر بف عبد اهلل (ت ٖٔٚٙىػٜٔ٘ٙ/ـ) ،تيسير الكريم الرحمن فاي تفساير كاالم المناان،
تحقيؽ :عبد الرحمف بف معبل ،مؤسسة الرسالة( ،طٔ)ٕٔٗٓ ،ىػ ٕٓٓٓ-ـ ،ص٘.ٛٚ

(ٕ٘) المراغي ،تفسير المراغي ،ج ،ٕٜص ،ٚبتصرؼ يسير .وينظر :الرازي ،مفاتيح الغيب ،جٓٔ ،صٖٔٔ.

( )ٕٙينظر :الثعػالبي ،أبػو زيػد عبػد الػرحمف بػف محمػد (ت ٘ٛٚى ػٖٔٗ٘/ـ) ،الجاواىر الحساان فاي تفساير القارآن تحقيػؽ :محمػد
عمي وعادؿ ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػ ،ج٘ ،ص .ٗ٘ٛوينظر :القاسمي ،محمد جماؿ الػديف (ت

ٕٖٖٔىػٜٖٔٔ/ـ) ،محاسن التأويل ،تحقيؽ :محمد باسؿ عيوف السود ،دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػ ،ج،ٜ
ص .ٕٜٛوينظر :المراغي ،تفسير المراغي ،ج ،ٕٜص.ٚ

( )ٕٚابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜصٕٓ.

( )ٕٛينظر :المؤتمر العالمي العاشر لإلعجاز العممي في القرآن و َّ
السنةٖٕٔٗ ،ىػٕٓٔٔ/ـ ،صٕ .ٕٖٚ-ٕٚوينظر :الجػاويش،
محمد إسماعيؿ ،من عجائب الخمق في الكون العظيم ،الدار الذىبية ،القاىرةٕٓٓ٘ ،ـ ،ص.ٔٙ

( )ٕٜحسب النبي ،منصور محمد ،الكون كتاب اهلل المنظور :آيات ودَلَلت ،رالقمر عداد السنين والنيازك رجوم الشياطين) ،دار
الفكر العربي ،القاىرة ،ج٘ٔ ،ص.ٙ

(ٖٓ) النجار ،زغموؿ راغب النجار ،من آيات اْلعجاز العممي في القرآن الكريم ،مكتبة الشروؽ الدولية( ،طٕ) عشرٕٜٔٗ ،ىػ/
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد العنسي
ٕٓٓٛـ ،صٔ٘.

(ٖٔ) ينظػػر :ازيػػد ،فيػػد خميػػؿ ،اْلعجاااز العممااي والبالغااي فااي الق ارآن الكااريم ،دار النفػػائس( ،طٔ)ٕٔٗٛ ،ىػ ػٕٓٓٛ/ـ ،ص.ٙٚ
وينظػػر :ع اربػػي ،أحمػػد حسػػف ،سمساامة ماان أس ارار القرآنرأس ارار الفضاااء) ،دار الغوث ػاني لمد ارسػػات القرآنيػػة ،دمشػػؽ( ،طٔ)،

ٖٓٗٔىػٕٜٓٓ/ـ ،جٕ ،صٕٔ.

(ٕٖ) حسب النبي ،منصور محمد ،الكون كتاب اهلل المنظور آيات ودَلَلت ،رالقمر عداد السنين والنيازك رجوم الشاياطين) ،دار
الفكر العربي ،القاىرة ،ج٘ٔ ،صٕٖ.

(ٖٖ) ومف أشير النيازؾ :نيزؾ أريزونيا في الواليات المتحدة ،والذي سقط بشماؿ كندا فأحدث حفرة عرضيا مػيبلف ،وأخطرىػا نيػزؾ
سيبيريا ،الذي سقط عاـ ٜٔٓٛـ؛ َّ
ودمر مسػاحة واسػعة قطرىػا ٕٓكػـ .ينظػر :الجػاويش ،محمػد إسػماعيؿ ،مان
فيز المنطقة َّ
عجائب الخمق في الكون العظيم ،الدار الذىبية ،القاىرةٕٓٓ٘ ،ـ ،صٖ.ٜ

(ٖٗ) الصػػوفي ،مػػاىر أحمػػد ،الموساااوعة الكونياااة الكبرىرآياااات العماااوم الكونياااة) ،المكتبػػة العص ػرية ،بيػػروت( ،طٔ)ٕٔٗٛ ،ى ػػ،
ٕٓٓٚـ ،جٕ ،ص.ٖٓٚ

(ٖ٘) ينظر :الفراىيدي ،كتاب العين ،ج ،ٛص.ٔٚٙ

( )ٖٙاب ػػف منظ ػػور ،لساااان العااارب ،جٔٔ ،ص .ٕ٘ٛوينظ ػػرَّ :
ػدالرزاؽ ،تحقي ػػؽ :مجموعػ ػة م ػػف
محم ػػد ب ػػف عب ػ ّ
محم ػػد ب ػػف ّ
الزبي ػػديّ ،
المحققيف ،تاج العروس من جواىر القاموس ،دار اليداية ،ج ،ٕٜصٗٔ.
( )ٖٚابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٕ ،صٖ٘ٗ.

( )ٖٛينظر :األصػفياني ،الحسػيف بػف محمػد ،المعػروؼ بال ارغػب األصػفيانى (ت ٕٓ٘ىػػٔٔٓٛ/ـ) ،المفاردات فاي غرياب القارآن،
تحقيؽ :صفواف عدناف الداودي ،دار القمـ ،الدار الشامية ،دمشؽ ،بيروت( ،طٔ)ٕٔٗٔ ،ىػ ،صٖٖٓ.

( )ٖٜالرازي ،مفاتيح الغيب ،جٖٓ ،صٔ.ٜ٘

(ٓٗ) ينظر :الطبري ،محمد بف جرير (ت ٖٓٔىػػٜٕٕ/ـ) ،جامع البيان في تأويل القرآن ،تحقيػؽ :أحمػد شػاكر ،مؤسسػة الرسػالة،
(طٔ)ٕٔٗٓ ،ى ػػٕٓٓٓ/ـ ،جٖٕ ،صٔٔ٘ .وينظػػر :الثعمبػػي ،أحمػػد بػػف محمػػد بػػف إب ػراىيـ (ت ٕٗٚى ػػٖٔٓ٘/ـ) ،الكشااف

والبيان عن تفسير القرآن تحقيؽ :ابف عاشور ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،لبناف( ،طٔ) ،ٕٕٔٗ ،ىػػٕٕٓٓ/ـ ،ج،ٜ

ص .ٖٜ٘وينظػر :ابػف الجػػوزي ،زاد المساير فااي عماام التفساير ،جٗ ،صٖ٘ٔ .وينظػػر :الخػازف ،لباااب التأويال فااي معاااني
التنزيل ،جٗ ،صٕٖٓ.

(ٔٗ) [البقػ ػرة[ ،]ٕٕ :ط ػػو[ ،]ٖ٘ :الزخػ ػػرؼ[ ،]ٔٓ :ال ػػذاريات[ ،]ٗٛ :المم ػػؾ[ ،]ٔ٘ :نػ ػػوح[ ،]ٕٓ,ٜٔ :النب ػػأ[ ،]ٚ,ٙ :النازعػ ػػات،]ٖٖ,ٖٓ :

[الغاشية[ ،]ٕٓ,ٔٚ :الشمس ]ٙ :الييئة العالمية لئلعجاز العممي (بسط األرض بيف القرآف الكريـ والعموـ الحديثة).

(ٕٗ) ينظر :الصوفي ،الموسوعة الكونية الكبرى رآيات العموم األرضية) ،ج ،ٙصٕٓٓ.
(ٖٗ) ينظر :الصوفي ،الموسوعة الكونية الكبرى رآيات العموم األرضية) ،ج ،ٙص.ٕٜ٘

(ٗٗ) ينظر :يوسؼ ،موسوعة اْلعجاز العممي في القرآن الكريم والسنة النبوية المطيرة ،صٕٗٗ.

(٘ٗ) ينظر :مقاؿ النجار رمن أسرار القرآن) ،جريػدة األىػراـ ،اإلثنػيف ٕٔ ،مػف ذي القعػدة ٕٕٗٔىػػ( ،العػدد ،)ٕٔٙ :السػنة ٖ،ٕٗٓٙ
ص٘.ٙ-

( )ٗٙابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٕ ،صٓ.ٔٛ

( )ٗٚينظػر :ابػف دريػػد ،أبػو بكػر محمػػد بػف الحسػف األزدي (ت ٕٖٔى ػٜٖٖ/ـ) جميارة المغااة ،تحقيػؽ :رمػزي بعمبكػػي ،دار العمػـ لممبليػػيف،
بيروت( ،طٔ)ٜٔٛٚ ،ـ ،جٔ ،ص .ٜ٘ٚوينظرَّ :
الزبيدي ،تاج العروس من جواىر القاموس ،جٖٕ ،ص.ٜٜٔ

( )ٗٛينظر :ابف منظور ،لسان العرب ،ج ،ٜص.ٙٚ
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( )ٜٗابف منظور ،لسان العرب ،ج٘ ،ص.ٔٛٙ

(ٓ٘) ينظر :األصفياني ،المفردات في غريب القرآن ،ص.ٗٚٛ
(ٔ٘) ينظػر :الفيروزآبػادي ،محمػد بػف يعقػوب (ت ٛٔٚى ػٔٗٔٗ/ـ) ،القااموس المحايط ،تحقيػؽ :مكتػب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػػة
الرسالة ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت – لبناف ،طٕٔٗٙ ،ٛىػٕٓٓ٘/ـ ،ص.ٗٚٚ

(ٕ٘) ينظػر :الػرازي ،مفاااتيح الغيااب ،جٖٓ ،صٕ ،ٜ٘وينظػر :البيضػػاوي ،ناصػر الػػديف عبػد اهلل بػػف عمػر (ت ٘ٙٛى ػٕٔٛٙ/ـ)،
أناوار التنزيال وأسارار التأويال تحقيػؽ :محمػد عبػػد الػرحمف المرعشػمي ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،بيػروت( ،طٔ)ٔٗٔٛ ،ىػػ،

ج٘ ،صٖٕٓ .وينظر :النسػفي ،تفسير النسفي رمدارك التنزيل وحقاائق التأويال) ،جٖ ،صٗٔ٘ .والخػازف ،لبااب التأويال

فااي معاااني التنزياال ،جٗ ،صٕٖٓ .وينظػػر :السػػيوطي ،جػػبلؿ الػػديف محمػػد بػػف أحمػػد (ت ٗٛٙى ػٜٔٗ٘/ـ) ،وجػػبلؿ الػػديف
عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي بكػػر (ت ٜٔٔىػ ػٔ٘ٓ٘/ـ) ،تفسااير الجاللااين ،دار الحػػديث ،القػػاىرة( ،طٔ) ،ص .ٚ٘ٙوينظػػر :أبػػو
السعود ،محمد بف محمد (ت ٕٜٛى ػٔ٘ٚٗ/ـ) ،تفساير أباي الساعود ر إرشااد العقال الساميم إلاى مزاياا الكتااب الكاريم ،دار

إحياء التراث العربي ،بيروت ،ج ،ٜص.ٚ

(ٖ٘) ينظر :ابف الجوزي ،زاد المسير في عمم التفسير ،جٗ ،ص.ٖٔٙ
(ٗ٘) ابف عطية ،عبد الحؽ بف غالب األندلسي (ت ٕٗ٘ىػٔٔٗٚ/ـ) ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،تحقيػؽ :عبػد السػبلـ
عبد الشافي ،دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٕٕٔٗ ،ىػ ،ج٘ ،صٖٔٗ .وينظر :أبو حياف ،محمػد بػف يوسػؼ األندلسػي،

تفسير البحر المحيط تحقيؽ :الشيع عادؿ أحمد ،وآخروف ،دار الكتب العمميػة ،لبنػاف  -بيػروتٕٕٔٗ ،ىػػٕٓٓٔ/ـ( ،طٔ)،

ج ،ٛص.ٕٜٙ

(٘٘) ُذكػػرت ىنػػا أربػػع طبقػػات لػػؤلرضَّ ،
ولكنيػػا تشػ ِّػكؿ سػػبع طبقػػات ،أي :سػػبع أرضػػيف ،وىػػي كالتػػالي -ٔ :لػػب األرض الصػػمب
(الػػداخمي) أو األرض السػػابعة ،ويبمػػغ قطػػر ىػػذه الن ػواة ح ػوالي (ٕٕٓٗ) كػػـ -ٕ .نطػػاؽ لػػب األرض السػػائؿ (الخػػارجي) أو

األرض السادسة ،ويبمغ سمكو (٘ )ٕٕٛكـ -ٖ .نطؽ وشاح األرض أو األرضيف الخامسػة إلػى الثالثػة ،ويبمػغ سػمكو حػوالي

(٘ )ٕٚٙكـ -ٗ .الغبلؼ الصخري لؤلرض أو األرضيف الثانية واألولػى ،ويتػراوح سػمكو بػيف (٘ )ٕٔٓ-ٙكػـ ،تحػت قيعػاف
المحيطات ،وتحت القارات .ينظر :النجار ،من آيات اْلعجاز العممي في القرآن الكريم ،صٔ.ٜٖ-ٜ
( )٘ٙينظر :الصوفي ،الموسوعة الكونية الكبرىرآياات العماوم الكونياة)ٕٓٓٚ ،ـ ،ج ،ٙصٕٕٗ .ٕٕٙ-وينظػر :النجػار ،مادخل
إلى دراسة اْلعجاز العممي في القرآن الكريم و َّ
السنة النبوية المطيرة ،ص.ٗٓٓ-ٖٜٜ

( )٘ٚينظر :الكحيؿ ،عبد الدايـ ،كنوز اْلعجاز العممي ،كتػاب إلكترونػي ،نشػر موقػع الكحيػؿ ،صٖٔ .ٖٕ-وينظػر :مقػاؿ النجػار
رمن أسرار القرآن) ،جريدة األىراـ ،اإلثنيف ٕٖ ،مف شواؿ ٕٕٗٔىػ( ،العدد ،)ٕٔٙ :السنة ٖٕ٘ٓٗ ،ص.ٙ

( )٘ٛابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٕ ،صٓ.ٚ

( )ٜ٘ينظػر :الفيروزآبػادى ،محمػد بػف يعقػوب (ت ٛٔٚى ػٔٗٔٗ/ـ) ،القااموس المحايط ،تحقيػؽ :مكتػب تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػػة
الرسالة) ،مؤسسة الرسالة لمطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت ،لبناف ،طٕٔٗٙ ،ٛىػٕٓٓ٘/ـ ،ص٘.ٚ

(ٓ )ٙينظر :ابف دريد ،جميرة المغة ،جٔ ،ص.ٕٜٚ

(ٔ )ٙينظر :الفراىيدي ،كتاب العين ،جٖ ،صٖٕٔ.
(ٕ )ٙالثعمبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ج ،ٜصٓ .ٖٙوينظر :الخازف ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،جٗ ،صٕٖٓ.
(ٖ )ٙابف عطية ،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ،ج٘ ،صٖٔٗ.

(ٗ )ٙينظػػر :القرطبػػي ،أبػػو عبػػد اهلل محمػػد بػػف أحمػػد (ت ٔٙٚى ػٕٔٚٗ/ـ) ،الجااامع ألحكااام القارآن تحقيػػؽ :سػػمير البخػػاري ،دار عػػالـ الكتػػب،
الريػػاض ،المممكػػة العربيػػة السػػعوديةٕٖٔٗ ،ى ػػٕٖٓٓ /ـ ،ج ،ٔٛص .ٕٔٚوينظػػر :ال ػرازي ،مفاااتيح الغيااب ،جٖٓ ،صٕ.ٜ٘
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عبد اجمليد العنسي
وينظر :أبو السعود ،تفسير أبي السعود ر إرشاد العقل السميم إلى مزايا الكتاب الكاريم ،ج ،ٜص ،ٚوينظػر :الم ارغػي ،تفساير
المراغي ،ج ،ٕٜص،ٔٙ

(٘ )ٙالنجار ،من آيات اْلعجاز العممي في القرآن الكريم ،ص.ٙٚ-ٙٙ
( )ٙٙينظر :زايد ،اْلعجاز العممي والبالغي في القرآن الكريم ،ص.ٙٚ
ِّ
المتقدمة.
( )ٙٚينظر :التفسير العممي لئلشارة الثالثة

( )ٙٛينظر :األصفياني ،المفردات في غريب القرآن ،ص.ٖٙٚ
( )ٜٙالفراىيدي ،كتاب العين ،جٗ ،صٔٗٗ.

(ٓ )ٚينظر :ابف منظور ،لسان العرب ،ج٘ ،صٖٖ.
(ٔ )ٚابف فارس ،معجم مقاييس المغة ،جٗ ،صٔٓٗ.

(ٕ )ٚينظر :الثعمبي ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،ج ،ٜصٕ .ٖٙوينظر :الزمخشري ،محمود بػف عمػر ،الكشااف عان حقاائق
التنزياال وعيااون األقاوياال فااي وجااوه التأوياال ،تحقيػػؽ :عبػػد الػػرزاؽ الميػػدي ،دار إحيػػاء التػراث العربػػي ،بيػػروت ،جٗ ،ص.٘ٛٛ
وينظر :الرازي ،مفاتيح الغيب ،جٖٓ ،ص .ٜ٘ٚوينظر :الخازف ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،جٗ ،ص.ٖٜٔ

(ٖ )ٚينظر :الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،جٖٕ ،صٕٓ٘ .وينظر :البيضاوي ،أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،ج٘ ،صٕٖٕ.
(ٗ )ٚينظر :ابف الضياء ،محمد بف أحمد العمري المكي الحنفي (ت ٗ٘ٛىػٔٗ٘ٓ/ـ) ،تاريخ مكة المشرفة والمساجد الحارام والمديناة
الشاااريفة والقبااار الشاااريف ،تحقي ػػؽ :ع ػػبلء إبػ ػراىيـ ،أيم ػػف نص ػػر ،دار الكت ػػب العممي ػػة ،بي ػػروت( ،طٕ)ٕٔٗٗ ،ىػ ػػٕٓٓٗ/ـ،

صٖٗ .ٕٓٛ ،وينظر :ابف عاشور ،التحرير والتنوير ،ج ،ٕٜص٘٘.

(٘ )ٚينظر :الكحيؿ ،ظواىر كونياة باين العمام واْليماان ،صٖٓٔ .ٔٓٗ-وينظػر :مقػاؿ النجػار رمان أسارار القارآن) ،جريػدة األىػراـ ،اإلثنػيف،
ٖٕ مف صفر ٕٗٔىػ( ،العدد ،)ٕٔٙ :السنةٕٗ٘ٔٗ ،صٗ.

( )ٚٙينظر :زايد ،اْلعجاز العممي والبالغي في القرآن الكريم ،ص.ٕٛ
( )ٚٚيقػػوؿ األبيػػاري :فييػػا قػػوؿ غريػػب ،أنيػػا مدنيػػة .ينظػػر :األبيػػاري ،إب ػراىيـ بػػف إسػػماعيؿ (ت ٗٔٗٔىػ ػ) ،الموسااوعة القرآنيااة،
مؤسسة سجؿ العرب ،ط ٘ٓٗٔىػ ،جٕ ،صٓٔ.

( )ٚٛينظر :الخطيب ،عبدالكريـ يونس (ت بعد ٖٜٓٔىػٜٔٚٓ/ـ) ،التفسير القرآني لمقرآن ،دار الفكر العربي ،القاىرة ،ج٘ٔ ،صٖٗٓٔ.

( )ٜٚينظ ػػر :اب ػػف عاش ػػور ،التحريااار والتناااوير ،ج ،ٕٜص ،ٜٔوينظ ػػر :عمم ػػاء ،مجموع ػػة م ػػف العمم ػػاء بإشػ ػراؼ مجم ػػع البح ػػوث
اإلسػبلمية بػػاألزىر ،التفسااير الوساايط لمقارآن الكااريم ،الييئػػة العامػػة لشػؤوف المطػػابع األميريػػة( ،طٔ)ٖٜٖٔ( ،ى ػٜٖٔٚ/ـ)-

(ٗٔٗٔىػٜٜٖٔ/ـ) ،جٓٔ ،ص.ٜٜٔٗ

(ٓ )ٛاآللوسي ،شياب الديف محمود بف عبد اهلل (ت ٕٓٔٚىػٖٔٛ٘/ـ) ،روح المعاني في تفسير القرآن العظايم والسابع المثااني،
تحقيؽ :عمي عبد الباري ،دار الكتب العممية ،بيروت( ،طٔ)ٔٗٔ٘ ،ىػ ،ج٘ٔ ،صٖ ،بتصرؼ بسيط.

(ٔ )ٛالغرناطي ،أبو جعفر أحمد بف إبراىيـ (ت ٚٓٛى ػٖٔٓٛ/ـ) ،البرىان في تناسب سور القرآن ،تحقيػؽ :محمػد شػعباني ،و ازرة

األوقاؼ والشؤوف اإلسبلمية ػ المغربٔٗٔٓ ،ىػٜٜٔٓ/ـ ،صٕٖٗ.
اف عمَاى مقَ ِ
النظَ ِار لإل ْ ِ
(ٕ )ٛالبقاعي ،إبراىيـ بف عمػر (ت ٘ٛٛىػػٔٗٛٓ/ـ) ،مص ِ
ااع ُد َّ
الس َاو ِر ،مكتبػة المعػارؼ ،الريػاض( ،طٔ)،
اص ِاد ِّ
َ َ
ش َار َ َ
 ٔٗٓٛىػٜٔٛٚ/ـ ،.جٖ ،صٖٓٔ.
(ٖ )ٛالفيروزآبادي ،مجد الديف محمد بف يعقوب (تٛٔٚ :ىػ) ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تحقيؽ :محمد عمي
النجار ،المجمس األعمى لمشؤوف اإلسبلمية ،لجنة إحياء التراث اإلسبلمي ،القاىرة ،جٔ ،صٗ.ٗٚ
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